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  Herein we described a simple and convenient technique of coagulum pyelolithotomy using human
fibrinogen． The procedure has been carried out in 9 patients with successfu1 resu］，ts．
  Clinical results were discussed as compared with the method using autologous plasma． We con－



















































































































































    （b）摘出したフィブリン魂（c）摘出したフィブリン魂のレ線撮影像．
298
（a）




    右尿管結石と腎内に小結石1個が認め
    られる．（b）摘出したフィブリン魂に
    包埋された藤野の小結石．（c）摘出し









    フィブリン塊に包埋された4個の腎結石．（c）摘出したフィブリン塊のレ線撮影像．


















    大きな尿管結石と腎内に1個の小結石
    が認められる．（b）摘出したフィブリ
    ン魂．（c）摘出したフィブリン魂のレ
    線撮影像．
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